
















Effectiveness and Issues of a Solution-Focused Approach(SFA)

















「協働」（collaboration）といった新たな動きが展開されつつある（Milton et al. 2013; Wright et al. 
2014）。「ストレングス」を基調とした「解決志向アプローチ（solution focused approach; SFA）」に
基づく個人面接（セラピー）が様々な分野で実施され、メタアナリシスの結果から、科学的にも高い
有効性が示されている（Gingerich et al.2012:281）。発達障害の人たちに対しても、解決志向短期療





犯防止効果を発現している（=Lee et al., 2003:222-223）。このような SFA を用いたグループワー
クの手法は、ドメスティック・バイオレンスの加害者だけでなく、薬物乱用の思春期青年たちの治療
























ている母親が4名で、そのうち2名が注意欠陥多動性障害（Attention Deficit Hyperactivity 







年齢 診断の有無 診断名 家族構成（年齢）
Ａ 43 疑いあり ― 夫（49）、子（5）
Ｂ 46 診断済み ADHD 夫（49）、子（18、 15、 13）
Ｃ 47 診断済み ADHD 夫（48）、子（27、 16）
Ｄ 33 診断済み ADHD 夫（39）、子（1）、義母（65）
Ｅ 46 診断済み ADHD・ASD 夫（49）、子（9）






























についても自由に記述をしてもらった。なお、ORS および G-SRS ともに、信頼性や妥当性は十分





























































































































平均得点 標準偏差 平均得点 標準偏差
ORS1 4.7 1.7 5.5 1.3
ORS2 5 1.4 6.7 1.4
ORS3 5.2 2.1 4.8 1.7
ORS4 4.7 1.2 5.8 1.1























































































































































　本研究の制約として、SFA グループワークの評価方法が挙げられる。本研究で実施した SFA グ
ループワークの参加者は6名と少人数であり、十分なケース数とは言えない。また、効果の測定方法
としては、準実験的インパクトアセスメント（quasi-experiment）における単純前後比較デザイン
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Effectiveness and Issues of a Solution-Focused Approach(SFA)
Groupwork for Mothers with Developmental Disorder
Chiaki IWATA
　The purpose of the study is to examine the effectiveness of a Solution-Focused Approach(SFA)
groupwork for mothers with developmental disorder. And this study also aimed to clarify the 
issues of groupwork using SFA for those mothers. Based on the results of the evaluation study, 
SFA groupwork had a positive effect on those mothers and was considered statistically significant. 
These positive effects are due to 3 factors: power of group dynamics, power of SFA group 
dynamics and power of SFA groupwork which are caused by the collaboration between the 
participants and the facilitator. This study also examined the possibility of SFA groupwork for 
mothers with developmental disorder, who do not wish to seek assistance by themselves. 
Furthermore, the needs of trainings for facilitators of SFA groupwork are pointed out as the 
practice issue on SFA groupwork.
